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Abstract 
1n the construction of a home information systεm， a electric power distribution linl ト Jttractecl:;pt'(']λ11 
tcrest for the data transmission line. Advantages of the power distribution line are rea:;onably uru¥('r:;al ('()¥円
a耳eand easy acccss via a standard wall plug. But‘as the data transmission line， its diおacl、anta日esart' 1) li 
mited communication bandwidth and signal voltage level， 2) relatively high levels of el山 lricnoise ancl impe 
dance fluctuations. and so on 
On the other hand， the spreacl spectrum communication has some remarkable features against the electric 
noise ancl the interference. Therefore， the spread spectrum communication is expected to apply the data tr日n汽
mission technique for the home information system passing through the power distributed line 
This paper describes on a experimental system for analog signals transmission which is applied some ideas 
of the spread spectrum communication via the power distribution line. 1n conclusion， from results of the trans-
mission test using its system. we found that the suppressed clock pulse duration moduration technique is use 
ful for the primary moduration in the case of analog signal transmission over the power distribution line ap 



































( 1 )継続性雑音 :誘導雑音，低周波雑音，コロナ雑音










( 1 ) 伝送信号
3. システムの概要
本研究では，アナログ情報信号(10kHz以下の音声)を電燈線を伝送路として通信を行なう。
( 2 ) 拡散変調方式
本研究においては，次の2種類の拡散変調方式によって実験システムを製作した。
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り波の電圧レベルを超えると[1 ](十 5V)，それ以外は[O](OV)が比較器から出力され[1 ]の
長さが可変調のパルス波が生成される。このパルスの[1 ]の長さは，ホールドされているデータ
の電圧レベルによって決定されることになる。このパルス波がPDM波であり，これとクロック
パルスを1/2に分周したものとの排他的論理和をとったものが抑圧された SCPDM波である O こ
のSCPDM波と PDM波を比較すると，実行サンプリング周波数が1/2になっていることがわかる。
従って SCPDMにおいて必要な情報帯域幅は， PDMの1/2となる O
次に SCPDMの復調過程について述べる o SCPDMの復調過程は当然，変調過程とは逆の手順
で行われる o SCPDM復調器に入力された SCPDM波は まず抑圧されているクロァク情報が加










( 2 ) 送信側
情報信号が入力された SCPDM変調器は， SCPDM波を発生する。この SCPDM波と M系列符
号とで排他的論理和をとり拡散符号を得ることができる。この符号を新たな拡散符号として，搬




( 3 ) 受信側
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